












Alps in medieval Europe,
a Case Study of the German aristocracy.
The topic of the Gotthard-Base tunnel, which was opened on June 1, 2016, was the news 
of interest in considering the formation of a European cultural area. We are faced with a large 
transformation of Europe image which is symbolized by the collapse and the EU enlargement 
of the Yalta system of the end of the 20th century, to try to consider the Europe of the North-
South problem in considering the historical development of Europe, diversity when considering 
the Europe through the integration of such various elements and regions, it could say a valuable 
attempt. Therefore, this time will be discussed with attention to modernize the previous north-
south European relationship in the Alps. Specifically, Northern European cultural area (Germany) 
and advanced civilization the world and awareness has been Southern Europe cultural sphere 
of the historical role of the Alps that connects the (Italy), to consider the German nobility of 
medieval Europe in the clue. Ties with Italy in Rome line and South German aristocracy of the 
Holy Roman Emperor, clergy and man of culture, success of merchants to foster community in 





































































































































































































































































































峠」（『歴史教育』17- １　1969年）20 ～ 27頁。伊藤氏が利用したシュルテの研究は、A.Schulte, 
Geschichte des mittelalterlichen Handels und Verkehrs zwischen Westdeutschland und Italien mit Ausschuluss 
von Venedig, 1900, 
　　シュルテの研究を紹介する他の邦語文献としては、春日茂男「アルプス交通路の変遷」（『大分大
学経済論集』第２巻第２号、1951年）136 ～ 158頁、山口平四郎「アルプス峠の隧道」上下（『立命





















































15　前掲、Ｎ．オーラ 『ー中世の旅』280 ～ 293頁。瀬原義生「ハインリヒ7世−皇帝理念の心酔者」（『ド
イツ中世後期の歴史像』文理閣　2011年）56 ～ 70頁
16　増田四郎「独逸皇帝政策文献抄」（『一橋論叢』２- 6　1937年）
17　2000人以上の被害を出したとされるこの惨事については、Historia Welforum c.32.参照。邦語文献
であれば、19世紀のロマン主義的古典フリードリヒ・フォン・ラウマー／柳井尚子訳『騎士の時代
−ドイツ中世の王家の興亡』法政大学出版局　1992年、176頁参照。
18　カール・ヨルダン／瀬原義生訳『ザクセン大公ハインリヒ獅子公』ミネルヴァ書房　2004年参照。
